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方法
[被験児〕鳥取市立K小学校児童1997年85人(表1)/1998年77人(表2)






































5年 6 5 11


































磁石① 11(13) 1(1) 71(86)
磁石② 13(16) 4(5) 64(79)
鳩時計① 3(4) 79(93)
鳩時計② 18(22) 9(11) 54(67)
人(%)



















1年 2年 3年 4年 5年 6年
同意 6 6 0 1
感情・態度・要望 5 8 ユ 6
反問レトリック ユ 3 5 1




















1年 2年 3年 4年 5年 6年
同意 0 l ユ 1 0 0
否定主張 0 0 0 0 0 1
事実主張 4 7 7
否定十事実 0 0 2 0 0 0
反問レトリック 0 0 1 1 1 0
実験 。証拠を示しながら説得 1 1 1 3 5
人











1年 2年 3年 4年 5年 6年
同意 1 1 0 0 l
否定主張 1 0 2 0 l
事実主張 6 9 3 3
否定+事実 ユ 0 0
反問レトリック ユ ユ 0 1
























1年 2年 3年 4年 5年 6年
同意 0 0 0 0 1
否定主張 3 3 4 1 3
事実主張 1 0 2 4
否定十事実 1 4 4 4
反間レトリック 0 0 1 0 2














1年 2年 3年 4年 5年 6年
同意 0 0 0 0 1
否定主張 6 1 3
事実主張 0 1 4 0 1 1
否定十事実 0 2 1 1 1
反間レトリック 0 0 1 0 2










宿題 22(30) 0 52(70)
磁石① 9(12) 0 67(88)














鳥取大学教育地域科学部紀要 教育・人文科学 第 1巻 第 1号 (1999)
表10 人が「宿題はたくさんがぃぃ」と言ったとき(1998)
1年 2年 3年 4年 5年 6年
同意 1 4 5 1 0 0
感情・態度・要望 0 8 3 3
反問レトリック 0 1 1
?
? 3













1年 2年 3年 4年 5年 6年
同意 l 0 1 2 0 1
否定主張 0 2 0 0 0
事実主張 3 4 6
否定+事実 0 0 1 0 0 0
反問レトリック 0 0 1 0 0
実験・証拠を示しながら説得 1 4 4 3 3
人











1年 2年 3年 4年 5年 6年
同意 0 0 1 1 0
否定主張 1 3 2 0
事実主張 0 4 3 4
否定十事実 0 0 0 0
反問レトリック 0 1 1 0 1














1年 2年 3年 4年 5年 6年
同意 0 0 0 0
否定主張 1 11 4 2
事実主張 1 2 5 2
否定十事実 3 1 3 9 4
反問レトリック 0 0 0 1 0 0
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「挙証責任の転嫁・根拠ある説得」がそれぞれ2人,「否定主張十事実主張」が1人であった。
表14 友だちが「やっぱり壊したんだろう」と言うとき(1998)
1年 2年 3年 4年 5年 6年
同意 0 0 0 0
否定主張 2 2 6
事実主張 0 1 2
否定十事実 1 0 0 2 1
反問レトリック 0 1 ユ 0
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表15 宿題 (1997/1998 比較)
殺 8 未了 同意 感情 反問 説得
未了 9 2 3 2 1
同意 4 6 0 1
感情 5 9 1 4
反間 (11) 2 4 1



















辞 翌 行動 未了 同意 否定 事実 否+事 反問 説得
行動  (1)0 0 0 0 1 0
未了 0 1 1 1 0 1
同意 ( 0 0 0 0 1 1 1
否定  (0) 0 0 0 0
事実 4 2 ユ 0
否十事 (2) 0 0 0 1 1
反問  ( 0 1 0 0
説得  (6) 0 0 0
計 人
②友達が「紙が磁石にくっつくわけがない。インチキだ !」 というとき (表17)
1997年の回答が1998年にはどのように変化したかをみていくことにする。



















1997 行動 未了 同意 否定 事実 否+事 反問 説得
行動  (3) 1 0 l 0 0 1
未了 1 1 2 0 0 5
同意 ( 0 0 1 0 0 ユ
否定 ( 0 1 0 1 0 0 1
事実 ユ 3 0 7 0 0
否+事 (3) 1 0 1 0 0 1
反問  (4)0 0 0 0 2 0 1 1


























1997 行動 未了 同意 否定 事実 否十事 反 問 説得
行動  (3 0 0 2 0 0 1
未了  (3 0 0 0 1 0
同意  (0)0 0 0 0 0 0
否定  (21 0 1 2 7 l
事実  (10 0 0 4 1 4 1
否キ事 (21 0 0 4 4 1ユ 1 1
反問  (1 0 0 0 0 0 l
説得  (9 0 0 3 2 2



















鳥取大学教育地域科学部紀要 教育 。人文科学 第 1巻 第 1号 (1999)   17
表19 鳩時計②(1997/1998比較)
1997 行動 未了 同意 否定 事実 否+事 反問 説得
行動  (9 1 1 0 2 3 1 ユ 0
未了 0 4 0 5
?
? 1 0 4
同意  (0 0 0 0 0 0 0
否定  (22 1 5 0 1 ユ 1
事実  (6 0 ユ 0 1 l 0
否十事 (4 0 2 1 0 0 1
反問  ( 0 1 0 0 0


























































































しているが,く磁石〉と く鳩時計〉では「なぜインチキなのか?J「なぜ私のせいにするのか ?」 と
反問している。質問に対して何も言わず沈黙しているという回答形態は,表現方法としては消極的
ではあるが,その後の意見表明の発達において多様な可能性をもつ形態であると言えよう。



















































































































































































































































































(1)田丸彼高 子どもの発達と社会認識 法政出版 1993
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Abstract
The purpose of he present study was tO investlgate developmental proccss Of expressiOn of views h school
children.
The study、vas conducted in an elclnenttry school in Totto? City in 1997 and 1998 Thc firsttlu・ough sixtt gradc
elementaly schOOl children w9c chOsen as subicCtS Of this study,Child佗■were asked o cxpttss tller own ?cw  in 3
situations such as thc situaion of cxpression about home、vork,recogn tlon Of fact,and innocence 85 sttdents in 1997
and 77 students in 1998 w∝e participated in this study
Thc results、vere as follo、vs:
l Tllcre werc 3 types of ans、ver fom th t included ``uncOmmunicative expressiOnW, ``bellavioral expressionh and
“vel・bal expressiOn‖
2 Childl・en express their views in sevcral ways,which included``fOnowingヽvith Oth∝s山,“cxpressing heir feeh W,
“denying others expressiOn‖,“Inerely stating fact",``denying oners expressiOn and mcポely staing fact出,“retunling
qucstiOn",andW pttsuading、vith reasonH.
3.Children's expressiOn ways of vicw change depends On their grade.
Somc children's expression ways of view change romttkably t14・Ough a year For installce,children who used tlle
uncolrlllaunicaivc cxpression in 1997 changcd tO the verbal cxpression in 1998
Tllc study indicated devc10pmental cluc Of childI・e14'S CXpression of views.

